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Abstract: To examine the most suitable method to prepare pollen for scanning electron 
microscope observation, several fixation methods and dehydration (or drying) methods were 
applied to Arabidopsis and lily pollen obtained from flowers before and after flowering. 
Light and confocal laser microscope observations revealed that, in both plants, pollen 
obtained before flowering was swollen and wet, while that obtained after flowering was 
shrunken and dry.  For scanning electron microscopy, pollen was unfixed or fixed with 50% 
(eventually 100%) acetone, FAA (5% formalin with 50% ethanol and 5% acetic acid) or 6% 
glutaraldehyde solutions. It was then dried naturally in air or artificially by either critical 
point-dry or freeze-dry machines, respectively.  The results indicated that, for scanning 
electron microscope observation of dry pollen, the most suitable treatment is natural drying 
without fixation. On the other hand, to observe wet pollen, the combination of FAA or 
glutaraldehyde fixation with artificial drying using either machines is preferable, and 
fixation with acetone is unsuitable.  





































イヌナズナ Arabidopsis thaliana Heynh. および







(Olympus  BH2)で観察した。 
 共焦点レーザー顕微鏡による観察のため、採取し











⑶ FAA 固定後に臨界点乾燥 
⑷ FAA 固定後に凍結乾燥 
⑸ グルタルアルデヒド固定後に臨界点乾燥 
⑹ グルタルアルデヒド固定後に凍結乾燥 
 花粉の化学固定には３つの方法を試みた。第 1 の
アセトン固定法では、花粉を室温下で 50％アセトン
に浸潤して 1 分間超音波洗浄装置で処理し、800 g 
による遠心(5 分間)分離後に 100％アセトンに置換
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(図 6B-D)。一方、固定に GA を用いたものでは形状
は整っており、表面の網目および開口部の構造も明
瞭であった(図 6E, F)。開花後に採集したテッポウユ 
図 1. シロイヌナズナの花粉の光学顕微鏡像. 開花前
に採集し, グリセリン液に包埋した直後の花粉(A)と 24
時間後の花粉(B), および, 開花後に採集し, グリセリ
ン液に包埋した直後の花粉(C)と 24 時間後の花粉(D). 
スケ−ル: 20 μm. 
図 2. テッポウユリの花粉の光学顕微鏡像. 開花前に
採集し, グリセリン液に包埋した直後の花粉(A)と 24
時間後の花粉(B), および, 開花後に採集し, グリセリ
ン液に包埋した直後の花粉(C)と 24 時間後の花粉(D). 
スケ−ル: 50 μm. 
図 3. 開花後に採集したシロイヌナズナ(A)とテッポウ
ユリ(B)の花粉の共焦点レーザー顕微鏡による蛍光染色
像. スケ−ル: 10 μm (A), 50 μm (B). 




図 4. 開花前に採集したシロイヌナズナ花粉を種々の固定法と脱水(乾燥)法で処理した場合の走査電顕像. 
A. 無固定・自然乾燥. B. アセトン固定・自然乾燥. C. FAA 固定・臨界点乾燥. D. FAA 固定・凍結乾燥. E. GA
固定・臨界点乾燥. F. GA 固定・凍結乾燥. スケ−ル: 5 μm. 
 
  
図 5. 開花後に採集したシロイヌナズナ花粉を種々の固定法と脱水(乾燥)法で処理した場合の走査電顕像. 
A. 無固定・自然乾燥. B. アセトン固定・自然乾燥. C. FAA 固定・臨界点乾燥. D. FAA 固定・凍結乾燥. E. GA
固定・臨界点乾燥. F. GA 固定・凍結乾燥. スケ−ル: 5 μm. 
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図 6. 開花前に採集したテッポウユリ花粉を種々の固定法と脱水(乾燥)法で処理した場合の走査電顕像. A. 
無固定・自然乾燥. B. アセトン固定・自然乾燥. C. FAA 固定・臨界点乾燥. D. FAA 固定・凍結乾燥. E. GA
固定・臨界点乾燥. F. GA 固定・凍結乾燥. スケ−ル: 20 μm. 
 
  
図 7. 開花後に採集したテッポウユリ花粉を種々の固定法と脱水(乾燥)法で処理した場合の走査電顕像. A. 
無固定・自然乾燥. B. アセトン固定・自然乾燥. C. FAA 固定・臨界点乾燥. D. FAA 固定・凍結乾燥. E. GA
固定・臨界点乾燥. F. GA 固定・凍結乾燥. スケ−ル: 20 μm. 
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